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Analytic consideration for  





The present study not only analyses Antonin Dvořák’s Cello Concerto in A Major (B.10) through 
the Autograph (A), in which the piece is observed to be clearly composed for cello and piano only 
in spite of the word ‘Concerto’ in its title, but also considers and suggests how it can be performed 
properly.  
Indeed, the best way to represent the composer’s style and intention is to perform it as a duet that 
includes both cello and piano, as in A. We examine A because it is the only contemporary material 
remaining. However, an analysis of A’s musical content from a performer’s perspective will verify 
that the piece has a stronger character of normal concerto for cello and orchestra than a duet for 
cello and piano.  
In support of this, we have the following two points. First, the existence of numerous phrases that 
use the piano alone, which is uncharacteristic of the instrument, in the first and last movements of 
the exposition, the bridge passage, as well as the closing section. Second, the cello part plays 
almost the whole phrases from the beginning to the end without sufficient rest, even in a piece as 
long as a big concerto. Further, the distribution of the parts of the two instruments is unbalanced. In 
other words, it can be reasonably assumed that A is a sketch for a piece with a piano accompanying 
a concerto for cello and orchestra.  
Therefore, if this piece is to be performed as a concerto for cello and orchestra, it would be 
necessary to perform it with two scores that have been orchestrated and edited by two different 
people. The score has been faithfully orchestrated and edited from A by Jarmil Burghauser (B), a 
specialist of A. Dvořák. This edition is more suited to the composer’s style and is to be preferred 
for performance over A. For future study, problems in B, when used intact for performance, must 
be examined more minutely, including any missing points from A. 
 
4 





朴 賢 娥 
 
キーワード：オーケストレーション   ピアノ伴奏            ブルクハウザー 





















自筆譜は現在、大英図書館(British Library, London）が所蔵している 2。全体は 70ページ
（譜面のみ 66ページ）で第１楽章 Allegro ma non troppo、第２楽章 Andante cantabile、第
３楽章 Rondo. Allegro risolutoの全３楽章となり、第１楽章と第２楽章の間はアタッカで続




と記入されている。また 68ページには「感謝の気持ちを込めて、1865年 6月 30日午後６
時完成、アントニン・レオポルド・ドヴォルザーク」という記入がある。 
1 ペールが自筆譜を持っていたためにドヴォルザークがオーケストレーションすることができなかったと思われる。
もしくは、そのおかげで「定期的な燃やし」から救われたとも考えられる（Smaczny 1999: 3）。 
2 カタログ番号：ADD MS 42,050 
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Raphael: 1930  Konzert in A-dur. Raphael, Günter ed. (Leipzig: Breitkopf & Härtel) 









３-１ 第 1楽章 
３-１-１ 分析表 
3 ベルリン出身の作曲家。五つの交響曲などを作曲、1948年にはフランツ・リスト賞を受賞。(Gundger/Levi 2001: 832) 
4 当時のチェコスロバキア出身。作曲家、指揮者、音楽学者。アントニン・ドヴォルザークの Thematic Catalogueの著
者及びヤナーチェクの評論家。ドヴォルザークの作品を整理し、世間にドヴォルザークの作品をより広く知らせた。
(http://www.musicbase.cz/composers/95-burghauser-jarmil-michael/) 
5 自筆譜は二重奏、出版譜はオーケストラ版となっているため、音源資料にも 2種類が存在する。全 10種類のうち、
チェロとピアノの音源は一つのみ(Dvořák: Complete Compositions for Cello & Piano(2002)、Jiří Bárta(チェロ)  Jan 
Cech(ピアノ)、Supraphon 1114672)である。 
Andante – Allegro Assai ピアノ提示部  
小節 1～16 17～28 29～44 45～90 91～
98 
99～134 
モチーフ a b c c1 b-c 




Allegro ma non troppo  提示部１ 















d a e a-e f g d1-a1 
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Allegro ma non troppo 提示部２  Cad 
















モチーフ h(第 2主題) 
-e-h 
g i a2 i i a j(a)  
調 E 不安定 H D A C d cis  
Pf   
Vc   
 
Allegro ma non troppo 展開部 





モチーフ b k e-f g d1-a 
調 A B-Es 不安定 
Pf   
Vc   
 
Allegro ma non troppo 再現部 













モチーフ h-e-h g i a3 i i a4 j(a) 




























時代に書かれたカミーユ・サン＝サーンス Camille Saint-Saëns (1835-1921)、ローベルト・
シューマン Robert Schumann (1810-1856)のチェロ協奏曲には長いオーケストラ提示部がな
いため 、さらに前の時代のルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン Ludwig van Beethoven 












譜例 1 チェロ協奏曲イ長調（B.10） 第 1楽章 113-130小節 
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両手で演奏するトレモロ伴奏型は第１楽章全 703 小節のうち 131 小節となり、全体の約
18.6%となる。もう一つの単純なパターンとして全音符での伴奏型もたくさん現れる。左














譜例 2 ヴァイオリン・ソナタヘ長調作品 57 第 1楽章 17-27小節 (Praha: Bärenreiter: Supraphon 1957) 
 




                                                   




があることがわかる。2台ピアノのために作られた作品 68《ボヘミアの森から Ze Šumavy》
の第 5曲《森の静けさ Klid》はドヴォルザーク自身がチェロとピアノ二重奏 8、チェロと
オーケストラ 9に編曲した。２台ピアノのために作曲された原曲（譜例 3）は全 58小節の















３-２ 第 2楽章 
３-２-１ 分析表 
8 1891年 12月 28日編曲。 
9 1893年 10月 28日編曲。 
譜例 5 《森の静けさ Klid》チェロとピアノ二重奏バージョン 1-3小節 (Berlin: N. Simrock 1894) 
譜例 4 チェロ協奏曲ロ短調作品 104 第 1楽章 329-334小節 (Kassel; Basel; London; New York; Praha:  
Bärenreiter 2011) 
10 
                                                   
















Andante Cantabile 第 1部 
小節 1～9 10～16 17～23 24～31 
モチーフ l m l1 m 




Andante Cantabile 第２部 
小節 32～39 40～47 48～55 56～63 64～75 76～79 
モチーフ l2 n o l3 p q 





Andante Cantabile 第３部 






モチーフ l4 r p1 l Cadenza q 
調 As 不安定 F-As F f-F 
Pf    












特に、譜例 6にも見えるような、単純な左手のオクターブの進行が、全 124小節のうち 102
小節で、約 82％を占めている。さらに、現代によく演奏されているロマン派時代のピアノ
とチェロのための二重奏曲とは異なり、ピアノがチェロと対等に旋律を奏する部分は全
124 小節のうち譜例 7 の部分を含む６小節しかない。すなわち、自筆譜のピアノ・パート
は室内楽の一員として独立した動きを見せるのではなく、伴奏の役割に徹している。 
 
３-３ 第 3楽章 
３-３-１ 分析表 
 
譜例 7 チェロ協奏曲イ長調（B.10）第 2楽章 68－71 
譜例 6 チェロ協奏曲イ長調（B.10） 第 2楽章 1-10小節 
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Allegro risoluto 第 1部 







モチーフ s t t1 u t t1 t2  
調 不安定 A 不安定 A A-不安定 
Pf    
Vc    
特徴 導入部 主要主題(74～80小節) 連結部 
 
Allegro risoluto 第 2部 
小節 233～270 271～302 303～
314 
315～332 333～390 391～418 419～452 
モチーフ v w x (t) s (s1) 
調 Cis-E C C-G 不安定 不安定 Cis-E 
Pf    
Vc    
特徴  副主題   経過部  
 
Allegro risoluto 第 3部 
小節 453 ～
460 
461～508 509～534 535～578 579～610 611 ～
626 
モチーフ t t1 u w x (w) 
調 A A 不安定 E E-A 
Pf  
Vc  
特徴 主要主題 副主題  連結部 
 
Allegro vivace コーダ  
小節 627～653 654～683 684～711 712～729 
モチーフ b c1-c2 (u) (s) 
調 A f-F 不安定 A 
Pf     
Vc     









































して作曲された。ドヴォルザークが 1891年に作曲したチェロとピアノのための「ロンド ト短調作品 94 B.171」もそ
の一つである。彼はこの曲を 2年後の 1893年にチェロとオーケストラのために編曲した。 




                                                   




































Botstein, Leon ; Eisen, Cliff ; Hutchings, Arthur 
  2001  “Concerto” Sadie, Stanley; Tyrrell, John ed. The New Grove Dictionary of Music 
and Musicians. second edition (London; New York: Macmillan Publishers Limited) 
vol.6, 240-256. 
11 ドヴォルザークが中期に自分で二重奏曲からオーケストレーションした、「ロンド ト短調 Op.94 (B.181)」や《森
の静けさ》Op.68,No.5(B.182)で見られる彼のオーケストレーション方法の特徴がよく適用されている。 
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